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There was nothing to seek in this shattered scripture -- -- -- nothing to 
write with thought defeated.    “Tuning in on the Atom Bomb”1 
    
はじめに 





術家達と、Mabel Dodge （1879-1962）のサロンで Gertrude Stein （1874-1946）、
Alfred Stieglitz （1864-1946）、Carl van Vechten （1880-1960）らと交流を持ち、












 その頃、ようやくある若い文芸編集者2がロイに興味を持ち、彼女の第 2 作で
                                                     
1 Stories and Essays of Mina Loy （SEML) 289. 
2 詩人で出版業を営む Jonathan Williams。Kenneth Rexroth のエッセイでロイを知り、出版の話を
持ちかけた。ロイは第１作 Lunar Baedeker を含め自作の詩は持っていなかったが、ウィリアムズ
が調査収集編纂して出版した。Burke 431 参照。伝記については、Burke の他、Rober L. Conover、
Sara Crangle のロイ作品集への序文等を参考にした。 
63神戸市外国語大学 外国学研究 88 越境する女性詩人たち―モダニズム再考（神戸市外国語大学外国学研究所）
あり最後の詩集となる Lunar Baedeker & Time Tables を 1958 年に出版した。3 
“Lunar Baedeker”─「月の光の道案内人」─として心の奥の闇を照らし続ける作


















 Carolyn Burke が Becoming Modern: A Life of Mina Loy（1996）でロイの前衛的
な生き方と詩作の斬新さを紹介し、その書評で Marjorie Perloff が「彼女の詩を
オリジナルな形で読む」ことを推奨してアメリカの National Poetry Foundation
が Mina Loy: Woman and Poet （1998）を編纂してから、ロイへの関心はフェミ
ニスト批評の文脈のなかで高まっていった。ノートン版『アメリカ文学史短縮




詩や散文が Stories and Essay of Mina Loy として出版され、現在は新たなロイ像
                                                     
3 最初の出版は Lunar Baedeker（1923)、当時ロイはニューヨークを去りパリでランプ・シェード
店を営み、詩作も続けていた。 
4 450部印刷された。Beinecke Rare Books & Manuscript Libraray のWebpageでは表紙と裏表紙を見
ることが出来る。http://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3530064 参照。 
 










 “Feministo Manifesto” （1914）は、未来派の創始者 Filippo Tommaso Marinetti 
（1876-1944）と親しかったロイ自身が体験した女性蔑視への抗議声明文だが、
私信として Mabel Dodge Luhan （1879-1962）に送られたもので、ロイはこの「マ
ニフェスト」を “easily to be proved fallacious—There is no truth—anywhere”と、




The first illusion it is to your interest to demolish is the division of women into 
two classes  the mistress, & the Mother every well balanced and 
developed woman knows that no such division exists, that Nature has endowed 
the Compete Woman with a faculty for expressing herself through all her 
functions. These are no restrictions the woman who is so incompletely 
evolved as to be unselfconscious in sex will prove a restrictive influence on the 
temperamental expansion of the next generation . . . She will not have an 
adequate apprehension of Life. （Lost Lunar Baedeker 154）7  
「性」の現実を認めない女性は未成熟のままだが、それを知る女性、すなわち
                                                     
5 神戸市外国語大学研究班「モダニズム女性詩人」研究会（第１期 2010.4.−2013.3.； 第２期 2013.4.
−2014.3.）においてミナ・ロイの発表を最初に行ったのは 2010 年だが、その後続いてロイの未完
原稿の出版や論文集、Stories and Essays of Mina Loy, ed. Sara Crangle （2011)が出版された。The 
Salt Companion to Mina Loy, ed. Rachel Potter & Suzanne Hobson （2010) および Reading Mina Loy’s 




大学外国学研究』81（2013), 35-53 参照。 


















 “Feminist Manifesto”執筆前後のフィレンツェ時代、ロイはドイツの医師 Bess 





を意識的に動かし、自由に表情を作り出す方法である。ロイは、“The face is our 
















and bodies and clothes and customs”のすべてが調和して、ある種の「個性」を全
体で作り出している様子に感銘を受けたのである（qtd. in Walter web）。81 人 1






 ロイがこどものために書いた童話、 “The Crocodile without any Tail”（Stories and 

















                                                     
8 ドッジはロイに Frederic W. H. Myer の Human Personality and Its Survival of Bodily Death （1903)
を送っている。Christina Walter は“Auto-Facial-Construction”がロイのマイヤーへの批判にもなって
いると指摘する。“While Myers presumes a stable dualistic subject in whom willful self-expression takes 
precedence over a distinct body, his focus on telepathic media （from automatic writing to vocal possession) 
depicts personality as fully dependent on a body to express it. Likewise, while Loy claims that her exercises 
‘produce an identity between the conscious will and different muscular centers in the cranium’—implying an 
autonomous, self-assertive personality—she also states that only the facial image offers the ‘power to 
communicate [our] true personalities.’”（Walter の引用はエール大学バイネッキ貴重書･手稿図書館図書

















２. “Gertrude Stein”─母語を異化する 
 1914 年から 25 年頃に書かれた作品に、 “Gertrude Stein”という詩がある。 
Curie 





congealed to phrases 
to extract 










The flux of Being as the ultimate presentation of the individual, she endows 
with the rhythmic concretion of her art, until it becomes as a polished stone, a 
bit of the rook of life—yet not of polished surface, of polished nucleus.  （LLB 
84 290） 
スタインは究極の「個」として顕現する“the flux of Being”をリズミカルに提示
し、最後にその根幹にある“nucleus”を抽出する。そのとき、同時に関連のない
ように見える言葉がまき散らされるという。 
. . . a goodly amount of incoherent debris gets littered around the radium that 
she crushes out of phrased consciousness.  （294）   





To interpret her description of the lizard you have to place yourself in the 
position of both Gertrude Stein and the lizard at once, so intimate is the liaison 
of her observation with the sheer existence of her objective, that she invites you 
into the concentric vortex of consciousness involved in the most trifling 








Like all modern art, this art of Gertrude Stein makes a demand for a reactive 
audience, by providing a stimulus, which although it proceeds from a complete 




The flux of life is pouring its aesthetic aspect into your eyes, your ears—and 
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you ignore it because you are looking for your canons of beauty in some sort of 
frame or glass case or tradition. Why not each one of us, scholar or bricklayer, 
pleasurably realize all that is impressing itself upon our subconscious, the 
thousand odds and ends which make up your sensory every day life?  
Modernism has democratized the subject matter and la belle matiére of art . . . 













インこそ言葉を異化し活性化した“the all-American pioneer!”である。 
   I doubt any of her writings has appeared in French, especially as the 
essential feature of her work is its untranslatability into even its own language. 
For our obliging pioneer has reduced the English language to a foreign 





通じないが、“the man on Mars”（291）には通じるとロイは皮肉っていた。一般
人はまず三面記事的なレベルでユダヤ人であり同性愛者であったスタインへの
偏見から、スタインの功績を正当に評価できず「いじめ」た。思えば、キュリ
























 1931 年〜1946 年までロイは詩を全く発表していないが、1941 年にアメリカ
が第二次世界大戦に参戦した頃から再び詩を書き始めていたようだ。“America 
a Miracle” （1941）は、“America is a miracle . . . 
you are a flash of lightning, a stroke of genius” 
（LLB 227）と始まるアメリカ賛歌。ベルやモ
ースなどが発明した通信手段はアメリカを世
界 の “Good Neighbour” に し た 、 そ し て
“Humanity / of Liberty”を約束したリンカーン
の国アメリカは、世界の“Supremacy”と呼ぶに
相応しい立場にあり、“the mechanized monster”







 “Photo After Pogrom”（1945）では、積み上
げられた死体の山に放られた女性の死体に焦
 
Fig. 2 “Photo After Pogrom.” Yale University 
Library Beinecke Rare Book and Manuscript 
Library HPより転載。 
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点が当てられる。それは「すべてを剥奪された/究極の笑み」（“the absolute smile 
/ of dispossession”）を浮かべている。そして最後の４行、黙された死体の非情な
風景が広がる。 
The purposeless peace  
Sealing the faces 
Of corpses – 




















The   present   moment 
is   an   explosion   , 
a   scission 
of   past   and   future 
 
leaving 
those   valorous   disreputables  , 




in   an    unknown    dawn  






Only    the    momentary 
goggle    of    death 
fixes     the    fugitive 










 “Turning in on the Atom Bomb”（SE of ML 286）では、語り手が“Eccentric guilt!”
と叫んで、瓦礫化した風景の責任を背負い込む。 
   My usual warm appreciation of the concrete world disintegrated in a global 






                                                     





   For weeks, I resisted, a misery so mysteriously baseless, slowly reducing to 
tremulous fear the terror that appeared to invade me from something endlessly 
surrounding me─till it faded to the annoyance of neurosis - - - - - - this 














                                                     
10 ニューヨークにある Francis M. Naumann ギャラリーは、2006 年に“Daughters of Dada”と題する
特別展を主催している。言及したロイのコラージュはこの HP から転載させていただいた。
http://www.francisnaumann.com/daughters%20of%20dada/loy.html 
11 “Hot Cross Bum”については、拙論「ミナ・ロイ─月の光の案内人─」（『神戸市外国語大学外国
学研究』81 巻）参照。 
 
 Fig. 3 Christ on a Clothesline, ca. 1955-59. Collage and mixed media in deep glass covered box.  
 24 x 41 ½ x 4 ¼ inches. Francis M. Nauman Fine Art. 
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輩たち」（“anonymous creatures who seem to come from nowhere and to be going 
nowhere”）に「ラジエーター」で暖かくしたシェルターを与えよと訴える（SE of 
ML 290）。浮浪者たちは「怠惰」なのではなく、“a paralysis of the nervous system 
resulting from blind education” （291）、つまりしかるべき教育が為されていない
だけだという。12そして心身の「腐敗」（“decomposition”）を防ぐためにはキリ
ストの教えにも叶った「倫理的解読剤」（“an ethical antidote”）が必要という。 
Therefore when Christ commanded us to do unto others as we would that they 












ーヨークでは、唯一親しくしたアッサンブラージュ作家 Joseph Cornell が熱心な
信者でもあった。おそらく、人種を越え異質な背景を持つ知識人たちに開かれ
た宗教としてクリスチャン･サイエンスは機能したのであろう。Burke が“the one 
spiritual practice that promised to bridge the gaps between mind and body, Judaism and 
Christianity, the commercial and the saved”（131）と論じているように、ロイにと
ってクリスチャン・サイエンスは相反するものを一つに繋ぐ世界宗教に他なら
なかった。13また人種混淆は当時優性遺伝的には負の要素として敬遠されたが、
ロイは混血にこそ世界平和への鍵があると考え、“the genius of mixed race has 
inevitably a roundness of understanding of humanity at large than one who has a 
specialized race memory”とあるように、混血によって人間性が深まり、理解が広
                                                     
12 “The Artist and the Public”の冒頭にも同様の記述がある： “The only trouble with The Public is 
education” （LLB 285). 
13 Lara Vetter は、バイネッキ貴重書･手稿図書館にある未出版のロイの草稿（Mina Loy Papers; 
series II, box 7, folder 189）にこの記述があると指摘する（55）。クリスチャン･サイエンスについ
ては、Tim Armstrong の“Loy and Cornell: Christian Science and he Destruction of the World,” The Salt 
Companion to Mina Loy にも詳しい。 
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がる、さらに偏りのない普遍的な「人類の記憶」を継承して進化の過程を推し










４. モダニズムと「ゴミ野郎」  
 1916 年にニューヨークに現れ、現代詩の先陣を切ったロイを Ezra Pound はア
メリカ人だと思い込み、ムアーとウィリアムズとロイの三人を読むに値する現
代アメリカ詩人だと考えていた。特にロイの詩を“logopoeia”、すなわち“dance of 
the intelligence among words and ideas”15だと高く評価した。しかし、彼女の詩に
は挑発的言葉が頻発し、Kenneth Rexroth も「誰も彼女の詩を読まない」と認め
ていたし、Amy Lowell に至っては、不謹慎なロイの詩（“Love Song”）を掲載







I assure you I am indeed a live being. But it is necessary to stay very 




ドの唱えた “Ｍake It New”がアメリカン・モダニズムの定義の一つとすれば、
                                                     
14 言及の文書は、同じくバイネッキ貴重書･手稿図書館所蔵の Mina Loy Papers; series II, ox 7, 
folder 191 （Vetter 56). 
15 Ezra Pound, “Marianne Moore and Mina Loy,” review of Others [1917], Little Review, March 1918; rpt. 
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